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A A A A A A A A A A A A A A
いう事実を、知っていたに過ぎない。いつもの癖
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
で、一連の思考が一瞬で片づくため、中間を意識せ
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
ずに結論へ行き着いたのだ。しかし中間がないわ










A A A A A A A A
れるべくは、アフガニスタン。』すべて一連の思考
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